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入眠期緩徐眼球運動の自動検出のためのアルゴリズム





























PA : Peck Amptitud e(≧50 1uv)

































V = lim  (f(tb)―f(ta) /(tb―ta)
tb―→ta
























tan θ j=Vj  ―――――― (3)
として幾何学的に表すことがで きる。 ところで,時刻tjにおけるEOG電位の平均速度
(f(t j ttk_1)f(tj))/(tj+k l―は2つの座標点(tj,f(tj))と(t j tt k l,f(t j ttk l))を結
ぶ直線で電位変動を推定することに他ならない。従って,区間[tj,tj+k_1]内の個々の電位変動
は無視されるため,f(tj)あるいはf(t j tt k_1)が何らかの理由で極端な値をとった場合には本来の











ai=σ fw/σ3 -―― (5)
となる。これを時刻tjにおけるf(t)の速度Vjの近似とし,式(3)を
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日本語BASIC ver6.0(MS DOS V.6.2)を使用した。
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定誤差に吸収されて lθ lは平滑化された変動曲線を描き, 0度への低下は時間軸上の一点に収束
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図5a 覚醒期におけるSEMsの自動検出例
EOG6 0si時定数6秒の眼電図記録, lθl:時問長400ミリ秒の移動窓を適用したときのEOG電位の速
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Summary
This paper presents a linear approximation mcthod to dctect slow cyc movements(SEIMs)du?ng he,allsition
between wake and sleep“man The method was bascd on thc application of a linear regrcssion analysis to
electro―oculographic(EOG)data The hOrizontal EOG was bipolarly recorded fl・om the skin near outc  anthi of both
eyes and AD convcrtcd wih a sampling flcqucncy of 50 Hz.EOG velocity index l θ l ,as the absolute valuc of
angle=nadc by thc rcgrcssion linc and thc tilne axis,was computed for each 400-ms windo、v which moved along EOG
curve with a stcp of 20 ms,Tllc changes in l θ l was fOund to sensiively reflect he citical points of EOC curvc
Automatic detection of SEMs was made by deining the zero peak of l θ l,i  the arst appearance of l θ l whi h
was cqualto orless than 10 degrees,and the interval bet、v n he zero peaks
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